











































　『漢音集字　The Hankow Syllabary, with References to Giles’ Dictionary, Prepared for 
the Use in the American Church Mission』はイングルによって、漢口にあったN. B. 











































p（p）［貝棒竝］ p‘（p’）［盤瓶泡］ m（m）［妙民滅］ f（f）［法豐伏］
t（t）［刀典東］ t‘（t’）［統鐵圖］ n（n）［納女釀］ l（l）［腦難落］
ts（ts）［状贊昨］ ts‘（ts’）［存池唱］ s（s）［設孫松］	 ʐ（r）［任肉鋭］
tɕ（ch）［肌舊薦］	 tɕ‘（ch’）［妻青春］	 ɕ（hs）［相純邪］










































































































ɿ（z）［時持支］ a（a）［巴馬柘］ o（o）［多摩活］	 ɤ（ê）［者惹蛇］
i（i）［梨帝携］ ia（ia/ya）［霞牙茄］  ie（ie/yie）［也寫借］
u（u/wu）［布故五］ ua（ua/wa）［畫誇蛙］  uo（wo）［臥我訛］
y（ü/yü）［諸許蘂］   ye（ue）［靴鞾］
ɚ（êr）［而耳二］
ai（ai）［待來岩］ ei（ei）［卑閉最］ au（ao）［刀饒矛］	 əu（eo）［偶楚土］












ɿʔ（z）［汁室直］	 aʔ（a/ah）［答發八］ oʔ（o）［合剥割］	 ɤʔ（ê/êh）［刻攝百］
iʔ（i）［筆力昔］	 iaʔ（ia/ya）［狹轄壓］	 	 ieʔ（ie/ieh）［接列血］
uʔ（u/wu）［骨物卜］	 uaʔ（ua/wa）［猾凹襪］ uoʔ（uo/wo）［閼愕握］
〔53〕J. A. イングル『漢音集字』（1899）と近代漢口方言（千葉）






























































































































I do not believe that it is possible for a foreigner to get the tones perfectly, but 
they can be understood. The five tones here are the upper even tone, the lower 
tone, the entering tone, the departing tone, and the ascending tone. The first is an 
unvarying note, rather high, long drawn out, （中略） ‘Song-g-g-g,’ pronounced in 
gizzard sharp. The second is similar but lower. The third, as well as I have been 
able to identify it, is neither an angle-worm standing on his head, nor a cork-


















The 上平 is exactly same as the Tientsin 下平 ; i.e. takes a place, in the musical 
key, between the Pekinese 上 and 下平 s. （漢口の上平は天津の下平と全く同じ。か
つ北京の上聲と下平の間である）
The 下平 is exactly the same as the Tientsin 上平 ; i.e. takes a place, in the musical 
key, lower than the Pekingese 去聲 and exactly the same as the Cantonese 下
平 . The 上聲 is not so drawling as, but much resembles the Pekingese 去聲 . It is 
nearer to the Tientsin 去聲 . The 去 （ママ） is not so deep as, but much resembles, 







陰平：u.q.f （upper quick falling）32）
陽平：u.q.r. （upper quick rising） / l.s.f.c. （lower slow falling circumflex）
上聲：l.q.r. （lower quick rising）








方で彼に先立つメドウズの描寫では陽平が “Commences at a high note, and rises 









陽平：u.q.r.c. （upper quick rising circumflex） 







漢口の調類 北京の調値を用いた描寫 天津の調値を用いた描寫 推定調値
上平 上聲13と下平35/214の間 陽平35と全く同じ 45





















































２） “My studies go on as before, ten hours a week with my teacher, eight with the deacons, three 




ていることになります）May 8, 1892. In Jeffreys （1913：77）。［ ］ 内は筆者による注。
３） “Then comes a time, almost suddenly, when it is all changed, and phrases that I scarcely 
know come to my lips and fit themselves into my conversation. （中略） And every few days 









Regional Library Facility（NRLF）やスタンフォード大學などに所藏される。KUNG 
HING については目下未詳。NBSS版とKUNG HING版に異同はない。
５） この段落の記述は Ingle （1899：introduction I - IV）による。
６） Frederick Rogers Graves （漢名郭斐蔚、1858-1940）。アメリカ人宣教師で1881年に
來華、93年まで武昌で活動。のち上海に移り死に至るまで上海で傳道に從事した。
シャヴィット（2011：179）參照。






９） There are many characters which have two or more pronunciations but are found in this book 
under only one. In such cases the aim has been to choose the representative Hankow sound. 
In deciding the tones the attempt has been made to give the spoken tones. （二つ以上の發
音を持つ字は多いが、本書では一つの發音の見出しにのみ現れる。こうしたケース
では代表的な漢口音を示すことが目的である。聲調を判斷する際は口語音の聲調を
示すよう努めた） Ingle （1899：introduction IV）。實際には一字で複數の讀音を持つ
ものも多數收録されている。
10） When the character was a rare and not used conversationally or in ordinary writing, K’ang 
Hsi’s Dictionary has been the guide. （僻字であって口語および通常の書面では使われな
いときは『康煕字典』を參照した） Ingle （1899：introduction IV）
11） In fact, in Wuchang, all the R-sounds seem to become L sounds, while in Hankow I cannot 
detect any consistent change of all of one sound into another. Ingle （1899：introduction III）
12） Among the many features of the book which will be severely criticised （sic）, there is one 
which, I am sure, will meet with the approval of none, viz. the arrangement of characters 
under the sounds beginning with L, N and R. Ingle （1899：introduction III）
13） Hankow is such an omnium gatherum of all the eighteen provinces, that its speech is very 
impure, and nowhere is the confusion so inextricable as in these three sounds. Ingle （1899：
introduction III）
14） Nan will be pronounced Lan by a large proportion of men. Ingle （1899：introduction III）
15） 異讀 suei1も存在する。
16） 「臘」La5に對して「納」La5 / Na5のようなペアは多く存在する。
17） スラッシュは當該の字が複數の讀音を持つことを示す。
18） 「梁」は「脊梁」jíniangのように北京でもnで現れることがある。




21） An attempt has been made in this work to distinguish between L and N, and L and R using 
Giles as a guide, and in cases where it was difficult to distinguish, the same character appears 








25） “［W］hen the word is pronounced rapidly, so as to slur over the e and run the b and l almost 
（but not quite） together; thus b’low, not below nor blow,” or as u in but rapidly pronounced. 
（eを輕く、かつbと lをほとんど同時に（ただし完全に同時ではなく）belowが發音




28） It is well, also, to remember that there is much confusion between the lower even （下平） and 
the entering tone （入聲）. Ingle （1899：introduction IV）
29） Final h conveys no sound, and merely indicates that all the characters under that heading are 
in the entering tone （入聲）. Ingle （1899：introduction III）
30） January 31, 1892. In Jefferys（1913：73-74）。
31） Parker（1874：308）。
32） 第二版（1864：17）では北京の陰平の描寫に “or upper even（または高平調）” とい
う文が追加されている。これはエドキンスに先立つMeadows（1847：63）において
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變遷。本文的主要發現如下：（1） 聲母方面。（a） n和 l之間還形成極為少數的
最小對立體；（b）去鼻音化（denasalization）的趨勢較明顯。（2） 韻母方面。（a） 
止攝開口三等日母字有元音ɚ，質韻日母則有ɚʔ；（b） 中古疑影母是現代漢口
音系裡韻母o的來源之一，而它們則在『漢音集字』裡標為uo/uoʔ；（c） 『漢音
集字』裡muŋ这个音节由比現代更多的中古來源湊成。據『漢音集字』，臻攝
和宕攝入聲明母字也有uŋ韻母。（3） 聲調方面。（a） 『漢音集字』調類有五種：
上平、下平、上聲、去聲和入聲；（b） 各類調值通過其他資料的比較來構擬為
上平45、下平11、上聲42、去聲35、入聲1ʔ，可見19至20世紀之交漢口方言的
聲調體系相當接近於現代音系。
關鍵詞：漢音集字　漢口方言　西南官話　James Addison Ingle　殷德生
